














 This paper is a report of our symposium on “Active Learning of Law through the 
Moot Diet” held at Sugiyama Jogakuin University on 13 June 2013. The “Active 
Learning of Law” is a way of teaching or learning of law through which the students 
participate in practical activity, like discussion, debate, and so on. Our point is that the 
Moot Diet is one of the best methods for “Active Learning of Law”. In the 
Symposium, we lectured to students on the National Diet system, and guided them in 
doing their Moot Diet in practice. This paper analyses the students’ reaction of doing 
Moot Diet, and insist that the method of Moot Diet serves very well the purpose of 
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修経験では育成できない






































学修の内容 進行 担当者 時間
導入 シンポジウムの趣旨説明と講師紹介 手塚 10分




付随的学修 アメリカ議会の説明・解説 大林 約20分
イギリス議会の説明・解説 岩切 約20分
学生の感想・質問作成時間 手塚 約10分




























































































































































































































































































































































































































































































































主　要　業　績 『現代国家における表現の自由』 （弘文堂，2013年） （単著）
 『地域に学ぶ憲法演習』 （日本評論社，2011年） （共編著）
 『表現の自由Ⅰ─状況へ─』 （尚学社，2011年） （共著）ほか
「社会とマネジメント」11
